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果的・効率的な運用を行うと共に、その安全・
確実な運用のため、施設・設備・装置等の保守、
点検及び整備を着実に実施します。また、共同
研究や外部研究機関等への施設貸与によるＥ－
ディフェンスの活用を促進するとともに、実験
データを外部研究機関等へ提供します。さらに、
関連する施設・設備・装置等の改善、改良及び
性能向上など、地震減災研究に関する研究基
盤機能の高度化に取り組みます。
　Ｅ－ディフェンス等研究基盤を活用した地震
減災研究：研究基盤を活用して、地震被害の再
現や構造物等の耐震性・対策技術を実証及び評
価する実験を実施することにより、地震減災技
術の高度化と社会基盤の強靭化に資する研究及
びシミュレーション技術を活用した耐震性評価
に関する研究を行います。
　更に中長期計画では、研究開発法人として防
災科学技術の「研究開発成果の最大化」に向け
て、関係府省や大学・研究機関、民間企業等の
多様な組織と人材がそれぞれの枠を超えて、防
災科学技術の新しいイノベーションの創出に向
けて連携できる防災科学技術の中核的機関とし
ての機能を強化することも謳っています。
おわりに
　推進では、予算、期間と人的資源の状況によ
り、その全てが実施出来る訳ではありませんが、
工学に軸足を置く当方の部門・施設では、専門
の蛸壺に填らないように、他部門との連携と協
調も意識し、社会還元の視点を持って進めてい
きます。また、個々の職員のモティベーション
を維持・活性化するための支援・対応も重要と
考えています。関係各位には、引き続きのご高
配とご尽力をお願い申し上げる次第です。
し細かい意見を加えるならば、2）に関わるセン
シング技術・装置の普及は喫緊の課題です。装
置仕様は、設置しやすさ、低コスト、わかりや
すい状況表示、スタンドアロンをコンセプトと
して、普及の規模と時間を優先させるべきと考
えます。また、Ai、IoT、Bigデータへの展開を
見据えていくべきとも考えます。建物について
述べましたが、センシング装置には、建物、土
木構造物、地盤、機器・配管、非構造部材等、
それぞれに応じた仕様が必要でしょう。
中長期計画で
　防災科研の7年間となる第4期中長期計画が、
林春男理事長のリーダーシップの下に平成28
年度から始動し1年が経過しました。この中長
期計画の前文には「防災科研は、防災科学技術
に関する基礎研究及び基盤的研究開発等の業務
を総合的に行うことにより、防災科学技術の水
準向上を図ることを目的としている。防災科学
技術とは、自然現象により生じる災害を未然に
防止し、これらの災害が発生した場合における
被害の拡大を防ぎ、及びこれらの災害を復旧す
ることに関する科学技術であり、防災力を構成
する「予測力・予防力」「対応力」「回復力」の全
てを対象として災害から被害の発生を防ぐため
の科学技術とも言えるものである」が謳われて
います。
　兵庫耐震工学研究センターを拠点とする、地
震減災実験研究部門の研究員とＥ－ディフェン
スの運用と維持管理を担当する職員は、一致団
結し、この計画を推進する責務があります。特
に、この中の「予防力」を主たる対象とした科
学技術の水準を高めるため、その業務として以
下の2本柱を推進します。
　Ｅ－ディフェンスの運用促進と維持管理：効
